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Lingua Francaの著者， Dovring 
Oingua franca) となっている。
うように，“apassport across the world"であり，現代の共通語
American supremacy in modern technology... and its often hotly debated dominance of the 
electronic media around the globe have helped to make English the lingua franca of today's world 
and is used both by dissenters and followers of political movements. It has also been made a 




In postcommunist states， English is being vigorously promoted as the royal road to democracy， 
a market economy， and human rights. The British foreign minister has proclaimed that English 
should become the first foreign language throughout Europe， the lingua franca of the changed 
economic and political circumstances. (431) 
開時に，民族の種類も多く，個性派ぞ、ろいのヨーロッパにおいても，英語がどんどん広まりつつあるよ
うで， Berns Li:，“English in the European Union"のやで，英語は， EU諸国でも将来，共通語としての
地位を得るようだと推測している制。
It is， inmy view， likely that English will become the ordinary language of the citizens of the EC. 
Whether or not it is ever officia11y declared as such， itwill be even more widely used as a vehicle 






Language has no function independently of the social contexts in which it is used. In the case of 







その用法に関しても， English native speakerがその権威者ではないとまで言い切っているものもいる。
In the case of English in particular， itis virtua11y impossible to think of its native speakers as the 
only arbiters of grammaticality and appropriacy and consequently as its sole owners， given the 
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日英語の「臨際化j
(1) Bodysnatched English 
英語額以外の「外国人Jが英語を使用するにつれ， native speakerの使用する英語とは異なる英語，い
わゆる“New English"が生まれている。 PidginEnglish はよく知られた例であるが，最近の通信メディア
の発達，とりわけ，インターネットの発達は，次のDovringの説明の通り，新たに“Internet'sEnglish"と
いうものを生み出している。
International English is a gift to mankind when it comes to science and technology， civil aviation， 
and the postal service.…But in international relations of politics and culture， information soon 
turns into communication by the use of var匂uscommunities' social values. The Internet's 
English becomes a universallingua franca in uncharted territories. It is an English that does not 
follow established rules， but has a semantic life of its own， with political and practical conse. 
quences. Its enigmatic obscurity makes it highly effective， especially on an unsuspecting public. 
(xi) 
この“Internet'sEnglish"は，英語の焼成のルールなどとは無関係に，独自の体系をもち，実用詣で，ど


















In the current phase of “integration" in western and postcommunist Europe， each country c1ear1y 
needs to c1arify the nature and extent of the pressures exerted by international languages on 











English can serve many useful purposes but will do so only if the linguistic human rights of 
speakers of other languages are respected. (447) 
英語一辺樹 (monolir窓口alism)は，必ずしもいいことではない。アメリカ関内での「英語公用化運動j
(the English Only Movement制)が，強い抵抗を受けたのは， multi-culturalismの間では，当然の結果
である。
Just as the subtractive， oppressive monolingualism of the English Only movement in the U.S. is 
being countered by demands for English plus (i.e.， English in addition to other languages)， 






(1) Canon Controversy 
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時ostschool students of English are sitting， right now， atdesk in China: they do not study English 
literature. Nations that have done so are showing signs of giving it up. Shakespeare has been 
for over a century on the syllabus in good Indian schools， but he is being declared too difficult， 












V. Teaching Culture through Englishへ
現在の社会では，英語は英語関ばかりでなく，それ以外の文化騒をも知るための手段であり，さらに，
英語関以外の人々が自分たちの文イむを世界に知らせる手段にもなっているのである。 Smithの言うとお
り，“Englishalready represents many cultures and it can be used by anyone as a means to express 
any cultural heritage and any value system"(140)である。異文化理解の観点からしても，英語盟だけの
知識では不十分であり，英語を通してより様々な文化に触れさせるべきだと考えられる。今や英語教育は，
“teaching English"から“teachingdifferent cultures through English"を自指している。
次に， Alptekinが提案するように，英語教育の目標も Englishnative speakerを呂指すのではなしま
た英語留の文化のみを知るためではなしむしろ異文佑簡で知り合い，理解し合うための道具である「英
語jを身につける， といった方向を考えるべきである。
Finally， given that the traditional notion of the communicative competence of the native speaker 
is no longer adequate as a goal to be adopted in an EFL programme， the transition from familiar 
to unfamiliar schematic data should not necessarily be thought of as moving from the learner's 
native culture to the culture of the native speaker of English. Even though this stil remains a 
strong option， other options may involve transitions from the learner's native culture to the 
international English of such areas as pop culture， travel culture， and scientific culture， or the 






















発想では理解しがたい。それでは，このような状況では，問えば，アメリカ人的に，“抗ywife is a good 











CONCLUSION: Inter-cultural Comprehension 
多文イ七社会のアメリカは，昔は，民族の間化を目指していたが，現代は，各民族のculturalidentityを
しつつ共生を白指している誌にこれからの異文化理解教育もそのような民族共生を，地球規模で目指し
たい。 Alptekinの主張するように，自閣の文化と他閣の文化の橋渡し (bridge) として英語を位置づけ，
cross-cultural comprehensionを高めるべき時である。
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Instead of diving simplistically into the narrow confines of a given target-language culture， ina 
manner devoid of comparative insight and critical perspective， EFL writers should try to build 
conceptual bridges between the culturally familiar and the unfamiliar in order not to give rise to 
conflicts in the learner's 'fit' as he or she acquires English. Such bridges can be built， among 
other ways， through the use of comparisons as techniques of cross-cultural comprehension or the 
exploitation of universal concepts of human experience as reference points for the interpretation 





注1) Fish巴rmanも向J僚な推測をしている。“Englishcan and wi1l continue to be a mighty force in Europe 
even without becoming a dominant or domineering one" (71). 
注2) Dovring'丸“theappearance of und巴rcurrentsof meaning different from what theεstablished 
dictionary says a word should mean" (3)と定義している。
注3) 開として， Dovring は， democracy， revolutionを挙げている。
注4) 1980年代後半から，各州で始まった。大きな理由として，スペイン語の進展に不安を抱いた白人たちがこ
の運動を促進した。
注5) Widdowsonは，Astects 01 Language Teachingの中で，言語潔得に必要な2つの知識として， systemic 
knowledgeとschematicknowledgeを挙げているが，前者は，語学的知識であり，後者はその背景となる文
化的知識などを指している。詳細は Widdowson102-114参照。
注6) Fiedler はtradelanguag色としての英諮の進展を指摘している。“Theglobal ascendancy of English as 
a trade language， as a system giving semantic force to techological view of man and nature， has 
conditionad the study and evaluation of the English language.... To adopt an explanation grounded in 
economic alone， however， isto drastically reduce the scope of and inquiry into English as a world 
language for literature" (ix…x). 
注7) 以前は，アメリカ社会は，“meltingpot"と呼ばれていたが，最近は，“saladbowl，"“cultural quilt，" 
“mosaic"などと呼ばれている。
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